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Abstract: This study examined the mediation 
effects of group members’ identity for the 
relationship between the group situation and 
their leadership preference. We focused on two 
dimensions of leadership: individualized – de-
individualized, and task oriented - relational 
or iented.  We hypothesized that  members’ 
collective identity may be salient in the intergroup 
comparison situation (H1), relational identity 
may be salient in the intragroup cooperation 
situation (H2), and individual identity may be 
salient in the intragroup comparison situation 
(H3). And we hypothesized that the member 
with salient individual identity may not need any 
leader (H4), the members with salient relational 
identity may prefer to an individualized relational 
oriented leader (H5), and the members with 
salient collective identity may prefer to a de-
individualized task oriented leader (H6). In study 
1, the results of a laboratory experiment showed 
the support to hypothesis 1-3.  In study 2, although 
hypothesis 4 was not able to examined, hypothesis 
5 and 6 were partially supported from the results of 
investigation.  Finally, contributions and limits of 
this study were discussed.










果たす役割が注目されている(e.g., Lord & Brown, 
2004; van Knippenberg, van Knippenberg, De Cremer, 





















ること(Kark, Shamir, & Chen, 2003)や，リーダー
のカリスマ要素の一つである自己犠牲的行動は，
メンバーの集団アイデンティティが低いと有効に
機能しない可能性(De Cremer, van Knippenberg, van 
Dijke, & Bos, 2006)，また集団アイデンティティ
が高い参加者群ではリーダーの集団プロトタイプ
性がリーダーに対する承認の程度と関連すること





































ることが指摘されている(Kihlstrom & Klein, 1994 ; 












の一員としての自己概念である(Brewer & Gardner, 
1996; Sluss & Ashforth, 2007; Brickson, 2000)。ここ














会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory; 












状況で顕現することが示されている(e.g., Sluss & 
Ashforth, 2007 ; Brickson, 2000)。しかし，集団状
況の中のどのような要素が関係的アイデンティ
ティを顕現させるのかに関する実証的研究は少




している。そこで，本研究ではBrewer & Gardner 
(1996)の知見を基に，目標達成集団において関
係的アイデンティティが顕現する状況を考える。








































































ことが示されている(Platow et al., 1997; De Cremer 













認を得る(Platow et al., 1997; De Cremer & VanVugt, 









































(Dansereau, Yammarino & Markham, 1995 ; Turner, 


















































成機能」と「集団維持機能」 (三隅，1978 ; 狩野，































































































































































































































































































































































䛣䛾㞟ᅋ䛷䛿䠈㞟ᅋ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛜㔜せど䛥䜜䜛 .75 .10 -.15
䛣䛾㞟ᅋ䛾┠ᶆ䛿䠈䝯䞁䝞䞊඲ဨ䛜༠ຊ䛧䛺䛡䜜䜀
㐩ᡂ䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛺ᛶ㉁䛾䜒䛾䛰 .66 -.07 .27
䛣䛾㞟ᅋ䛷䛿䠈ྛ䝯䞁䝞䞊䛾ᙺ๭䛜᫂☜䛷䛒䜛 .60 -.06 .00
䛣䛾㞟ᅋ䛻䛿䠈䝯䞁䝞䞊䛾ከ䛟䛜䝷䜲䝞䝹ど䛧䛶䛔䜛
௚㞟ᅋ䛜䛒䜛 .05 .72 -.09
䛣䛾㞟ᅋ䛿䠈䛭䛣䛻ᡤᒓ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ே䛻ヰ䛩䛸⩎
䜎䛧䛜䜙䜜䜛䜘䛖䛺䠈ඃ䜜䛯㞟ᅋ䛷䛒䜛 -.14 .69 .15
䛣䛾㞟ᅋ䛷䛿䠈䝯䞁䝞䞊ྠኈ䛜➇த䛧䛒䛳䛶䛔䜛 .08 .60 .01
䛣䛾㞟ᅋ䛷䛿䠈䝯䞁䝞䞊ྠኈ䛾௰䛜Ⰻ䛔䛣䛸䛜㔜せ
ど䛥䜜䜛 -.07 -.02 .91
䛣䛾㞟ᅋ䛷䛿䠈䝯䞁䝞䞊ྠኈ䛜䛚஫䛔䛾ᛶ᱁䜔ዲ䜏



































































㡯┠ෆᐜ 䊠 䊡 䊢 䊣
㨩ຊⓗ䛺ᑗ᮶ീ䜢♧䛧䠈䝯䞁䝞䞊䜢䜔䜛Ẽ䛻䛥䛫䜛䛣䛸 .86 -.03 .05 -.02
䝯䞁䝞䞊䠍ே䠍ே䜢⫱䛶䠈ᡂ㛗䛥䛫䜛䛣䛸 .83 .04 -.05 .08
䝯䞁䝞䞊䛜䜔䜚䛜䛔䜢ᣢ䛳䛶άື䛷䛝䜛䜘䛖䛻㓄៖䛩䜛䛣䛸 .53 .08 .01 .35
┠ᶆ㐩ᡂ䜢➨୍䛻⪃䛘䠈┠ᶆ㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛶㞟ᅋ䜢ື䛛䛩䛣
䛸 -.02 .96 -.05 -.07
㞟ᅋ䛾ᑗ᮶䜢⪃䛘䠈㞟ᅋ䛜㐍䜐䜉䛝᪉ྥᛶ䜢♧䛩䛣䛸 .08 .63 .14 .06
䝯䞁䝞䞊䛾㈉⊩ᗘ䜢䛝䛱䜣䛸ᢕᥱ䛧䠈㈉⊩ᗘ䛻ᛂ䛨䛯ホ౯䜔
ฎ㐝䜢䛩䜛䛣䛸 .18 .10 .81 -.31
䝯䞁䝞䞊ྠኈ䛾ᑐ❧䜔ⴱ⸨䜢ゎỴ䛩䜛䛣䛸䠈䛒䜛䛔䛿ᑐ❧䜔
ⴱ⸨䜢㜵䛠䛣䛸 -.18 -.04 .58 .26
䝯䞁䝞䞊䠍ே䠍ே䛾ಶᛶ䜢ᢕᥱ䛧䠈䛭䜜䜢ᑛ㔜䛩䜛䛣䛸 .03 -.07 .57 .27
䝯䞁䝞䞊඲ဨ䛾ពぢ䛻⪥䜢ഴ䛡䠈䝯䞁䝞䞊䛾⪃䛘䜢ᑛ㔜䛧䛶
≀஦䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸 .12 .05 .37 .33
䝯䞁䝞䞊䛾㈉⊩ᗘ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䠈䝯䞁䝞䞊඲ဨ䛻ᖹ➼䛻Ẽ䜢
㓄䜛䛣䛸 -.05 -.11 .12 .81
䝯䞁䝞䞊䛸ྠ䛨౯್ほ䜢䜒䛱䠈ྠ䛨┠⥺䛷䜒䛾䜢⪃䛘䜛䛣䛸 .17 .04 -.14 .59




䊢 .65 .56 .59
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